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地は約 821 km2 とされている（国土地理院⽛日本全
国の湿地面積の変化⽜http://www1.gsi.go.jp/geow













水生植物群落の侵入により，1947 年から 2007 年に
かけて約 25％縮小しており（美唄市 http://www.
city.bibai.hokkaido. jp/jyumin/docs/2016080200023/
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を目的とした画像は，高度 120 m（画像解像度 約








開放水面と水生植物群落の判読 2017/9/8 3.9 407
オオハンゴンソウとオオアワダチソウの判読 2017/9/5 1.2 1,305
3.9 cm/pixel）から宮島沼全域を撮影した（表⚑）。
オオハンゴンソウ・オオアワダチソウの判読を目的

































23.8 ha，水生植物群落は 2.15 ha であった。本研究
で定義した宮島沼の境界全体の面積は開放水面と水
生植物群落を合計した 25.3 ha となり，宮島沼全体
の約 8.3％が水生植物群落となっていることが明ら
かになった。美唄市によると，宮島沼の開放水面の
面積は 1947 年に 33.6 ha，2007 年には 25.1 ha と報
告されている（美唄市 http://www.city.bibai.hok-
kaido. jp/jyumin/docs/2016080200023/files/miyaji-
manuma.pdf 最終確認日 2018 年⚖月⚑日確認）。本
研究を実施した 2017 年の画像から判読した開放水
面の面積は 23.8 ha であり，2007 年からの 10 年間
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図 4 UAVにより得られた画像から判読した開放水面・水生植物群落
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図 5 UAVにより得られた画像から判読したオオハンゴンソウ・オオアワダチソウ
Abstract
To effectively conserve wetland ecosystem of Lake Miyajimanuma, it is important to understand the conditions
and degradation of wetland ecosystem. This study examined the extent of water surface and the distributions of
invasive plants an unmanned aerial vehicle (UAV) on Lake Miyajimanuma. The area of water surface in 2017 was
23.8 ha, which was about 5% smaller than in 2007. The invasive plants were widely distributed around Lake
Miyajimanuma, especially on the north side. A monitoring using an UAV are considered effective for collecting
accurate and up-to-date information on wetland ecosystems.
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